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مجمة جامعة حضرموت لمعموم الطبيعية والتطبيقية المجمد ,17العدد  ,1يونيو 2020م

دراسة إرشادية للتعرف على حتذيات آفاق التىسع يف زراعة النخيل
وزيادة إنتاج التمىر يف تهامة – اليمن املعىقات واحللىل
عمي حسن عبيد خميل*
الممخص
تستيدف ىذه الدراسة تحديد تحديات آفاق التوسع في زراعة النخيل وزيادة إنتاج التمور التي تعد المحصول اإلستراتيجي الغذائي في
محافظة الحديدة بإقميم تيامة وذلك من خالل التعرف عن قرب عمى أىم المعوقات التي تواجو المزارعين .بمغ حجم العينة المختارة لمدراسة
 44مزارعاً من منطقة وادي الجاح لتقصي آرائيم عن أىم المعوقات التي تواجو زراع النخيل في المنطقة .حيث تم االعتماد عمى المنيج

البحثي الوصفي باالستناد عمى األسموب الكمي والنوعي من أجل تحقيق أىداف الدراسة الرئيسية وامكانية إيجاد الحمول المناسبة .توصمت
الدراسة إلى أن ىناك معوقات رئيسية متعمقة بارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج وضعف وغياب خدمات اإلرشاد الزراعي تمثل أىم المعوقات
في الوقت الراىن .وىناك معوقات أخرى متمثمة في مشكمة اآلفات التي تصيب النخيل والتمور وعدم توفير أصناف محسنة والمشاكل
التسويقية األخرى تعد من أبرز المشاكل والتحديات.
الكممات المفتاحية :نخيل التمر – المعوقات – الحمول – وادي الجاح – تيامة.

المقدمة:

التي تواجو المزارعين عمى أرض الواقع [ .]10 , 9

يحتل نخيل التمر المرتبة األولى في إجمالي المساحة

لذا فإن العمل عمى توفير حقائق وبيانات واقعية عن

المزروعة في محاصيل الفاكية في اليمن حيث يشكل

تمك اإلحتياجات سيشكل مرجعية ميمة في بناء تمك

حوالي  %25من إجمالي المساحة المزروعة
بالفاكية ,يبمغ إجمالي النخيل في البالد حوالي

البرامج اإلرشادية الزراعية اليادفة إلى تطوير زراعة

النخيل وتحسين وزيادة إنتاجو.

 4.047.586نخمة حسب مصدر التعداد الزراعي.

يشير [ .]2بأن مرحمة تحديد المشاكل واإلحتياجات

حيث يشكل نسبة النخيل المثمر منو حوالي %67

ىي أىم خطوات بناء البرنامج اإلرشادي حسب

والفحول نحو %1منزرع في مساحة تقدر بحوالي

نموذج بيسون لبناء البرامج اإلرشادية ووفقاً لذلك ,لكي

استحوذت محافظة الحديدة عمى المرتبة الثانية بعد

إرشادية تعميمية حقيقية وواقعية تسيم في إحداث

 14.46ألف ىكتار ينتج حوالي  55.204ألف طن
حضرموت بمساحة تقدر  4.93ألف ىكتار وانتاجية
بمغت  18ألف طن سنوياً وفق تقديرات و ازرة الزراعة

والري لمعام  .]1[ .2008ولكي يتم تطوير زراعة
النخيل في اليمن البد من وضع خطط وبرامج

إرشادية تمبي حاجات المزارعين وطموحاتيم حيث إن

بناء وتطوير البرامج اإلرشادية الزراعية الفاعمة يتم
من خالل تحديد اإلحتياجات الحقيقية والمشكالت
* قسم اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي – كمية الزراعة – جامعة إب – الجميورية

اليمنية. .تاريخ استالم البحث  2018/6/25وتاريخ قبولو 2020/3/3

تتمكن أجيزة اإلرشاد الزراعي من تخطيط برامج
التغيير المعرفي والمياري والسموكي لدى المزارعين
فإن األمر يتطمب إجراء دراسة لمتعرف عمى مشاكل

واحتياجات المزارعين في المناطق المستيدفة بتنفيد
تمك البرامج اإلرشادية  ,وىذا يعني لكي نقوم بتخطيط
برنامج إرشادي فعال يتقبمو المزارعون ,البد من أن
نأخذ بعين االعتبار مشاركة المزارعين الفعمية في

تخطيط البرنامج وذلك من خالل إشراكيم في
مستويات معينة من عممية التخطيط لمبرنامج
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النخيل....................

اإلرشادي وابداء وتقصي وجيات نظرىم عن أىم

كما أنيا تعد في ضمن مناطق الساحل الغربي في

المشاكل التي يعانون منيا ومن ثم ترتيبيم لتمك

إقميم تيامة شبو الجاف والواقع في ضمن تأثير

المشاكل واإلحتياجات حسب األولوية لكي تعكس تمك

التغيرات والتقمبات المناخية المؤثرة في الجوانب

بتضمين حاجاتيم ذات األولوية والضرورية ضمن

كما تعد ىذه المنطقة األكثر في حجم الحيازة

الخطط واألنشطة اإلرشادية .فوجود برنامج إرشادي

المزروعة من ىذا المحصول حيث تقدر أعداد النخيل

يتميز بتمبية حاجات المزارعين واإلسيام في تقديم

في تمك المنطقة بما يقارب المميون نخمة حسب

في تحسين اإلنتاجية لمتمور مما سيؤدي إلى تحسين

الريفيين في المنطقة .كما يمثل المحصول أىمية كبيرة

دخميم

لممزارعين باعتباره أحد أىم سبل معيشتيم وأحد أىم

البرامج اإلرشادية الحاجات األساسية لممزارعين ولتبدأ

حمول لمشاكميم الزراعية سيضمن مساعدة المزارعين

مستويات

معيشة

المزارعين

وتحسين

اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية لممزارعين في اإلقميم,

التقديرات غير الرسمية من قبل األعيان والقادة

اإلقتصادي .األمر الذي سيسيم في خمق حالة من

روافد األمن الغذائي في الجميورية اليمنية.

االستقرار المعيشي لمريفيين في مناطقيم .من ىذا

عينة ومنهجية الدراسة:

المنطمق فإن ىذه الدراسة تستيدف التعرف عمى

بعض الخصائص اإلقتصادية

ت م ممم اختي م ممار عين م ممة اس م ممتطالعية م م ممن مجتم م ممع البح م ممث

لمعينة قيد البحث

بإسممموب المعاينممة العش موائية البسمميطة لمالءمتممو لطبيعممة

مزارعي النخيل في المنطقة وتساعد كالً من الباحثين

منطقممة الجمماح لتقصممي آرائيممم عممن أىممم المشمماكل التممي

وتحديد المعوقات واإلحتياجات اإلرشادية التي تواجو
ومخططي البرامج اإلرشادية في الجيات المسؤولة
عن تقديم خدمات اإلرشاد الزراعي في إقميم تيامة

البحم ممث ,بمم ممغ حجم ممم العينم ممة المختم ممارة  44مزارع م ماً مم ممن

تواجممو زراع النخيممل فممي منطقممتيم .كممما اعتمممد البحممث
منيجي م ممة الد ارس م ممة الوص م ممفية المسم م متندة عم م ممى أس م ممموبي

لمتعرف عمى أىم المشكالت التي تواجو المسترشدين

التحميل الكمي والنوعي ألجل تحقيق أىدافو الرئيسية.

في منطقة زراعية ميمة ومتخصصة في زراعة

ص ممممت لجم ممع
ت ممم اس ممتخدام اس ممتمارة اس ممتبيان رئيس ممية ج
البيانممات بطريق ممة المقابم ممة الشخص ممية بوسم ماطة الباح ممث

النخيل كوادي الجاح ,إضافة إلى مساعدتيم في

االسترشاد بطريقة البحث لتطبيقيا في مناطق أخرى

وذلم م م م ممك لمتعم م م م ممرف عمم م م م ممى الخصم م م م ممائص اإلقتصم م م م ممادية

مماثمة من أجل التعرف عمى المشكالت التي تواجو
المزارعين الذين تستيدفيم األجيزة اإلرشادية الحكومية

لممسممتيدفين قيممد البحممث .احتمموت االسممتمارة عمممى عممدد

من األقسام التي اشتممت عمى اآلتي:

وكذلك المنظمات التنموية المحمية والدولية العاممة في

 -الخصائص اإلقتصادية وشممت عدد النخيل المممموك

تنمية الريف اليمني والتي تسعى من خالل جيودىا
وبرامجيا لإلسيام في حميا.
مواد وطرائق البحث:
موقع الدراسة:

تم اختيار منطقة وادي الجاح بشكل خاص كونيا تعد
المنطقة األولى في زراعة النخيل في محافظة الحديدة
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لكل مزراع ,عدد العمالة الزراعية في المزرعة ,مصادر
الحصول عممى قمروض زراعيمة ,اممتالك معمدات زراعيمة

ووسمميمة نقممل ,والمحاصمميل الثانويممة المنزرعممة إلممى جانممب
محص ممول النخي ممل الرئيس ممي وص ممافي ال ممدخل م ممن النخم ممة
الواحدة وقنوات تسويق المحصول.
-

المشاكل

واإلحتياجات

اإلرشادية

الزراعية

واإلقتصادية واإلجتماعية تم التعامل مع عممية تحميل
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البيانات الكمية عمى عدة مراحل حيث تم إجراء
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أوال :الخصائص اإلقتصادية لممستهدفين قيد البحث:

الخطوات التمييدية من مراجعة وترميز وترتيب وتفريغ

 -1نمط المسكن

تحميميا .ثم تم بعد ذلك إجراء التحميل والعرض

المبنية من سعف وجذوع النخيل ,ويتداخل معيا

(Statistic Program for Social

تكون غرف النوم وغرف االستراحة والدواوين

وتبويب لمبيانات وكذلك القيام بالمراجعة الشاممة قبل

يتخد السكن الريفي في المنطقة نمط المنازل البسيطة

لمبيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية في العموم

استخدام الطوب المصنوع من اإلسمنت .وغالباً ما

) , Sciences 24 version – SPSSكما تم

مصنوعة من جذوع النخيل مع السعف وبعض أنواع

التحميل ,كالتك اررات والنسب المئوية والمتوسط

والحمامات والمطابخ مبنية بالكامل من قوالب

واإلجتماعية واإلقتصادية لممستيدفين قيد البحث.

 %65.9من منازل المزراعين ىي من النمط المختمط

اإلجتماعية

استخدام األدوات اإلحصائية الحسابية في عممية

القش البري المنزرع محمياً .بينما مخازن التمر

الحسابي لوصف وتحديد الخصائص الشخصية

األسمنت (البمك) .من خالل الجدول ( )1يتضح بأن

لمتعرف عمى اإلحتياجات والمشاكل التي تواجو

(جذوع نخل  ,سعف ,قوالب إسمنت) ,بينما بمغت

أساليب المنيج النوعي وىو أسموب المسح الريفي

(جذوع ,سعف ,قش)  ,%25والنسبة المتبقية %9.1

 )PRAكأسموب لمتعامل المباشر مع المزارعين من

مبنية من األسمنت واألخشاب الحديثة األقرب لنمط

المزارعين وترتيبيا وفق األولوية تم استخدام أحد

بالمشاركة ( Participatory Rural Appraisal -

نسبة من يمتمكون المنازل المبنية من مخمفات النخيل

وىي تشكل منازل المزارعين الميسورين وىي منازل

خالل التعمق معيم في نقاش مستفيض ولتحصيل

منازل الطبقة المتوسطة في المناطق الحضرية.

صغيرة ),)Focus Group Discussion –FGD

استناداً إلى تصنيف المزارعين المستيدفين قيد البحث

البيانات النوعية تم استخدام أداة النقاش في مجاميع

 -2السعة الحيازية الزراعية

إضافة إلى أدوات الترتيب لممشاكل حسب األولويات

أن
وفقاً لمسعة والحيازة الزراعية ,توصمت الدراسة إلى ّ
أكثر من  %70من المزارعين لدييم حيازات صغيرة

بأدبيات برنامج التحميل النوعي ( )NVIVOلترتيب

أصحاب الحيازات الكبيرة جداً يمتمكون أكثر من

من وجية نظر المزارعين أنفسيم .تم التعامل مع

البيانات المستخمصة من النقاش في االسترشاد

تمثمت بأقل من  500نخمة ,بينما  %4.5ىم من

البيانات عمى ىيئة مواضيع وفقرات ومن ثم

 1500نخمة %4.5 ,يمتمكون من ()1500-1000

إلى استخدام اإلقتباسات المباشرة ألقوال المزارعين

حيث يمتمكون ما بين ( )1000-500نخمة .أما

النتائج والمناقشة:

بمحاصيل الخضار واألعالف فمم تدخل في ضمن

استخالصيا وعرضيا عمى النحو المناسب ,باإلضافة

نخمة و  %20.5من أصحاب الحيازات المتوسطة

وترتيبيا وتبويبيا ومن ثم تحميميا.

المساحات الزراعية األخرى الممموكة والتي تزرع

تم م م ممم عم م م ممرض أبم م م ممرز النتم م م ممائج المتعمقم م م ممة بالخصم م م ممائص

الحيازة المزرعية كون الدراسة تركز عمى محصول

اإلقتصادية لممستيدفين قيد البحمث ,كمما تمم تنماول أىمم

النخيل فقط ولم تتطرق لممحاصيل الزراعية األخرى.

في منطقة الدراسة حسب وجية نظرىم كاآلتي:

وفقاً لدراسة الدخل السنوي لبيع محصول التمر لدى

التحممديات والمعوقممات اإلرشممادية التممي تواجممو المممزراعين

 -3صافي دخل النخمة السنوي
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المزراعين المستيدفين قيد البحث أظيرت القيم الرقمية
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زراعة بينية كالدخن والذرة الرفيعة الستخداميا أعالفاً

أن المتوسط الحسابي لصافي إنتاج النخمة بالريمال
ّ
اليمني بمغ  1200لاير ,حيث تراوح صافي الدخل

محاصيل الخضار كالباميا والباذنجان والطماطم في

بحسب استطالع آراء المزارعين .حيث أفاد  %70من

 -5الحصول عمى قروض زراعية

مابين أقل من  500ريمال وأكثر من  2900ريمال
المزارعين بأن صافي إنتاج النخمة كان أقل من 500

لمواشييم ,بينما  %34.1يقومون بزراعة بعض
صورة زراعة بينية أو منفصمة.

توصمت الدراسة إلى أن أكثر من  %84من

ريمال %20 ,أفادوا بت ارواح صافي الدخل ما بين

المزارعين ال يحصمون عمى قروض زراعية ,بينما ما

بأن صافي دخميم تراوح ما بين ()2900-1800

مصادر مختمفة تمثمت في األصدقاء ووكالء التمور

( )1000-500ريمال  %25 ,من الم ازرعين أشاروا
ريمال ,بينما أفاد مزارع وحيد ويمثل ما نسبتو %2.3

نسبتو  %15.9يتحصمون عمى قروض زراعية من
في األسواق المحمية وتجار مستمزمات اإلنتاج .ومن

بأن صافي الدخل وصل إلى أكثر من  2900لاير.

خالل النقاش مع المزارعين تبين أن األسباب التي

أسباب منيا تدني إنتاج النخمة ,تدني مستوى أسعار

الزراعي في المحافظة أنحصرت ما بين أسباب دينية

وأرجع المزارعون سبب تدني صافي الدخل إلى عدة

تعوق حصوليم عمى قروض من فروع بنك التسميف

التمور المحمية في األسواق اليمنية ,ارتفاع كمفة

كوصف البنوك بأنيا تقدم قروضاً قائمة عمى الفوائد

األيدي العاممة وارتفاع أجرة العامل .ولقد تبين من

أخرى مثل صعوبة إجراءات الحصول عمى قرض

اإلنتاج نتيجة الرتفاع أسعار الوقود وكذلك شحة
الدراسات اإلرشادية السابقة بأن ارتفاع عائد الدخل

الربوية المحرمة دينياً حسب وصف البعض ,وأسباب

بسبب التعقيدات والبيروقراطية واإلجرءات اإلدارية

من اإلنتاج الزراعي يعد أحد العوامل الرئيسية في

التي تتطمبيا معاممة اإلقراض ,إضافة إلى ارتفاع

تشجيعيم عمى تطبيق وتبني أساليب زراعية حديثة في

دراسة [.]4

إقبال المزارعين عمى التوسع في الزراعة وكذلك

نسبة الفائدة عمى القروض .وىذا ما توافق مع نتائج

مزراعيم ,وذلك الرتفاع قدرتيم الشرائية وتمكنيم من

 -6امتالك حراثات زراعية ووسائل مواصالت

الدراسة الشييرة [ ]12حيث وجد بأن ىناك عالقة

حرثممات زراعيممة ,بينممما %11.4فقممط يمتمكممون
اليمتمكمون ا

واألساليب الزراعية الحديثة.

النقل والمواصالت وجدت الدراسة أن  % 31.8ىم من

الحصول عمى مبتكرات زراعية حديثة كما أظيرت

طردية بين ارتفاع دخل المزارع ودرجة تقبمو لألفكار
 -4المحاصيل الزراعية األخرى

أظي ممرت الد ارس ممة ب ممأن أكث ممر م ممن  %88م ممن المم مزارعين

ح ارث ممات زراعيم ممة ووسم ممائل ميكنم ممة .أمم مما بالنسم ممبة لوسم ممائل

يمتمك م م م ممون س م م م مميارات نق م م م ممل ,بينم م م م مما أكث م م م ممر م م م م ممن %68

إن تنوع التركيبة المحصولية يسيم في تنوع مصادر

اليمتمكم ممون سم مميارات كوسم مميمة لمنقم ممل والمواصم ممالت وأفم مماد

يعتمدون بشكل أساسي عمى زراعة النخيل ,إال أن

تجرى مما الحمي ممر كوسم ممائل لنق ممل محاصم مميميم إل ممى السم مموق

دخل األسرة الريفية .وعميو فإن سكان المنطقة

نتائج الدراسة أظيرت أن ىناك  %65.9من
المزارعين يقومون بزراعة بعض المحاصيل في صورة
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المس ممتيدفون ب ممأنيم يس ممتخدمون الحمي ممر والعرب ممات الت ممي
مدرجات الناريمة.
المحمي المجاور كما يسمتخدم المبعض ال ا
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جدول ( )1بعض الخصائص اإلقتصادية لممستهدفين قيد البحث (ن=)44
الخصائص اإلقتصادية
نوعية بناء المنزل

بمك إسمنت

سعف وجذوع النخيل

مختمط (سعف+بمك إسمنت)

الحيازة من النخيل
 500فأقل

(حيازات صغيرة)

( 1000-501حيازات متوسطة)

( 1500-1001حيازات كبيرة)

 1500فأكثر (حيازات كبيرة جدا)
صافي دخل النخمة السنوي (بالريـال)
900فأقل

1800-900

2900-1800

 2900فأكثر

الحصول عمى قروض

نعم
ال

امتالك حراثة زراعية

نعم
ال

امتالك سيارة

نعم
ال

المحاصيل األخرى المزروعة

محاصيل أعالف
محاصيل خضر

المصدر :نتائج استبيان الدراسة.

 -7عمر أشجار النخيل في المنطقة

تشير نتائج الدراسة كما ىو موضح بجدول ( ,)2بأن
أعمى نسبة  %72.7من عمر أشجار النخيل في

المنطقة يتراوح بين ( )30-10سنة ,ثم يأتي بعدىا
 %13.6من إجمالي النخيل التي بمغت أعمارىا أقل

التكرار

%

4

9.1

29

65.9

11

25

31

70.5

2

4.5

9

20.5

2

4.5

15

34.1

11

25.0

17
1
7

37
5

39
14
30
29
15

38.6
2.3

15.9
84.1
11.4
88.6
31.8
68.2
65.9
34.1

من  10سنوات ,ثم تمييا بنسبة  %11.4من إجمالي
النخيل التي تراوحت أعمارىا ما بين ( )50-31سنة,
وأخي اًر  %2.3من إجمالي النخيل التي تجاوزت
مؤشر إيجابياً بأن
أعمارىا  50سنة .وىذا يعطينا
اً
أغمبية النخيل في عمرىا اإلنتاجي المناسب.
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جدول ( )2عمر أشجار النخيل المنزرع في المنطقة (ن=)44
العمر (سنة)

التكرار

 10فأقل

6

50-31

5

30-10

 50فأكثر
المجموع

المصدر :نتائج استبيان الدراسة.

 -8عدد أشجار النخيل في مزارع المستهدفين

%
13.6

32

72.7

1

2.3

11.4

100.0

44

المستيدفين قيد البحث ,يمييا أعداد النخيل األقل من

يوضح الجدول ( )3بأن عدد أشجار النخيل التي

 200نخمة بنسبة بمغت  ,%31.8بينما تراوحت

حيث ترواحت ممكية المزارع ما بين ()600-200

 ,%11.4وأخي اًر األعداد األعمى من  1000نخمة
بنسبة بمغت .%9.1

يمتمكيا المستيدفون قيد البحث في منطقة الدراسة,
نخمة ىي األعمى بنسبة  %74.7من إجمالي

أعداد النخيل ما بين ( )1000 - 600بنسبة

جدول ( )3عدد أشجار النخيل الممموكة لممزارعين المستهدفين في المنطقة (ن=)44
عدد أشجار النخيل في المزرعة

التكرار

 200فأقل

14

31.8

5

11.4

600-200

1000-600
 1000فأكثر
المجموع

21
4

44

%
47.7
9.1

100.0

المصدر :نتائج استبيان الدراسة.

 -9االستفادة من مخمفات النخمة

ثانياً :أهم التحديات والمعوقات اإلرشادية:

أظيرت الدراسة بأن حوالي  %100من المزارعين

 -1ضعف وغياب خدمات االرشاد الزراعي

الحرف اليدوية كالسالل والزنابيل التي تستخدم في تعبئة

التعميمية اإلرشادية التي تمكنيم من تطوير القطاع

يستفيدون من خوص النخل األخضر وذلك في صناعة
التمور الجافة وتصنيع السجاد المستخدم كسفرة طعام
محمية إضافة لبعض المشغوالت الحرفية التقميدية ,حيث

تقوم أسرة المزارع (الزوجة والفتيات) باستغالليا كحرفة

يدوية تدر عمييم بعض الدخل اإلضافي من خالل بيعيا
في سوق الجاح المحمي واألسواق المجاورة .كما تستخدم

المخمفات األخرى كالجريد والسعف الجاف في بناء

المنازل بينما يستخدم الكرب كوقود طبخ.
111

لقد أصبح لدى المزارعين في الدول المتقدمة القدرات

الزراعي بما يحقق إنتاجية مرتفعة األمر الذي ينعكس

عمى تحسين مستويات معيشة األسر الريفية بشكل

خاص وتحسن أداء القطاع اإلنتاجي الزراعي الرافد

لإلقتصاد الوطني بوجو عام .وقد بينت دراسة []11

بأنو كمما تحسن أداء الخدمات اإلرشادية الزراعية

انعكس ذلك عمى تحسين مستويات إنتاجية ودخول
المزارعين.
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النخيل....................

ولمتعرف عمى درجة توافر الخدمات التعميمية اإلرشادية

وأثر التعميم اإلرشادي الزراعي في تطوير معارفيم

أظيرت نتائج الدراسة بأن أكثر من  %72من

في المنطقة لغياب أنشطتو وتفعيل برامجو .فقد أظيرت

إرشادية في المنطقة .عند توجيو سؤال حول أىمية وأثر

اإلرشاد الزراعي في وضعو الحالي ال يمثل ليم

والتدريبية الزراعية المقدمة لممزارعين في المنطقة فقد

المزراعين أفادوا بأنيم ال يحصمون عمى خدمات

اإلرشاد الزراعي في إكساب المزارعين معارف وميارات

مختمفة ,أشار أكثر من  %97من المزارعين بأىمية

وخبراتيم ومياراتيم ,إال أنيم ال يجدونو فاعالً أو مؤث ار

آراء  %81.8من المزارعين المستيدفين قيد البحث بأن
المصدر األساسي في الحصول عمى المعارف كما ىو

موضح بالجدولين (.)5,4

جدول ( )4مصادر المعرفة المختمفة حسب آراء المزارعين في المنطقة (ن=)44
مصادر المعرفة
مركز اإلرشاد الزراعي

نعم
ال

المجموع

التراث الزراعي

نعم
ال

المجموع

األصدقاء والجيران

نعم
ال

المجموع

تجار المدخالت الزراعية

نعم
ال

المجموع

الجمعية التعاونية

نعم
ال

مصادر أخرى

نعم
ال

المجموع

العدد
8

36
44

%
18.2

81.8
100

38

86.4

44

100

6

3.6

40

90.9

44

100

4

9

35
44
0

9.1

20.5
79.5

100
0

44

100

11

25

44

100

33

75

المصدر :نتائج استبيان الدراسة.
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يممرى الباحممث بأنممو عمممى الممرغم مممن وجممود مركممز إرشممادي

الزراعيممة يفتقممر إلممى االختصمماص الز ارعممي وكممذلك الخب مرة

وحيممد لتق ممديم الخممدمات اإلرش ممادية لكممل ق ممرى ال موادي وم ممع

الفنيممة والعمميممة السممميمة ,مركزيممة التخطمميط والتنفيممذ لمبمرامج

ذلك ظمت أنشطتو وتأثيراتو محدودة لعدة أسمباب منيما قممة

اإلرشممادية ,وضممعف اإلمكانيممات الماديممة لتفعيمممو ,إضممافة

عدم تعيين مرشمد ز ارعمي متخصمص حيمث تمم تعيمين أحمد

الممنوحمة لممرشممد الز ارعممي والتممي قمد تكممون أثممرت سمممباً فممي

العدد المناسمب ممن المرشمدين المزراعيين لتغطيمة المنطقمة,

المرشممدين الحمماممين لمؤىممل الشمميادة الثانويممة العامممة غيممر

إلممى الضممعف الشممديد لمح موافز الماديممة والمعنويممة والتدريبيممة

فاعمي م م م م م ممة أداء العم م م م م م ممل اإلرش م م م م م ممادي ف م م م م م ممي المنطق م م م م م ممة.

جدول ( )5توزيع المزارعين وفقاً لمستوى توفر الخدمات اإلرشادية في المنطقة(ن=)44
العدد

%

الخدمات اإلرشادية
توجد خدمات إرشادية

3

6.8

توجد بعض الخدمات اإلرشادية

9

20.5

ال توجد خدمات إرشادية
المجموع

المصدر :نتائج استبيان الدراسة.

32

72.7

44

100

كما أظيرت نتائج الدراسة كما ىو موضح بالجدول

الزراعي بأي زيارة حقمية إلى مزارعيم ,بينما أفاد

( )6بأن عدد مرات تواصل المزراعين بالمركز

 %29.5بأن المرشد قام بزيارتيم .أما فيما يتعمق

اإلرشادي في المنطقة من أجل طمب المشورة

بالمشاركة في اإلجتماعات اإلرشادية  %84.1لم

اإلرشادية كانت  %88.6من المزارعين لم يقوموا بأي

يشاركوا في أي إجتماع إرشادي و  %15.9شاركوا

زيارة لممركز اإلرشادي و  %11.4قاموا بزيارتو .أما

في الحضور %86.4 ,لم يشاركوا في اإليضاحات

بالنسبة لممشاركة في الزيارات الحقمية فقد بينت النتائج

اإلرشادية الحقمية ,بينما حضر وشارك .%13.6

بأن  %70.5من المزارعين من لم يقم المرشد
جدول ( )6مشاركة المزارعين في األنشطة اإلرشادية في المنطقة(ن=)44
نوع النشاط اإلرشادي
الزيارات المكتبية

نعم
ال

الزيارات الحقمية

نعم
ال
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العدد
5

39
13
31

%
11.4
88.6
29.5
70.5
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حضور إجتماعات إرشادية

نعم
ال

حضور إيضاحات حقمية

نعم
ال

المصدر :نتائج استبيان الدراسة.

 -2عدم توفر أصناف محسنة

يوجد في المنطقة العديمد ممن أصمناف التممور المحميمة,

إال أن الصنف األكثر شميوعاً والمذي يمثمل قموام الكثافمة

المحصممولية بنسممبة  % 95-85ىممو الصممنف المحمممي
المس مممى بالمناصــــف ([ , ]6إض ممافة إل ممى وج ممود ع ممدة
أصممناف أخممرى تممزرع بنسممب قميمممة جممداً وىممي أصممناف
ذات تس م ممميات محمي م ممة مث م ممل الخض م مماري  ,الطبيق م ممي ,
العريج ممي ,المقم ممف ,المقص مماب  ,الم ممديني  ,الفقيي ممي ,

عمي حسن عبيد خميل

7

15.9

37

84.1

6

38

13.6
86.4

ويعتمم ممدون فم ممي الم ممري عمم ممى م م ما تعم ممارف عميم ممو اآلبم مماء
واألجممداد وذلممك مممن خممالل الممري التقميممدي بممالغمر فممي
أح مواض دائريممة بمم ممخ ح مموض النخم ممة المقممدر قطم مره 2
متممر وعمقممو  0.5متممر حيممث تقممدر عممدد الريممات حموالي
( )10-8ري ممات فم ممي العم ممام تتممموزع وفم ممق جم ممدول زمنم ممي
خمماص عقممب عمميممة الحصمماد وقبممل التمقمميح وبعممد عقممد

الثمار واكتممال حجميما وبدايمة تممون الثممار ,ثمم تتوقمف
عممي ممة ال ممري ف ممي أثن مماء جن ممي المحص ممول الت ممي تس ممتمر

العج م مموة  ,الخف م مموش  ,المش م مميار والفوف م ممل وكثي م ممر م م ممن

لقرابة ثالثة أشير.

المم مزارعين توارثم موا وتع ممودوا تاريخيم ماً عم ممى ز ارع ممة تم ممك

 -4قمة األمطار وتوقف جريان األودية

األصناف القديممة غيمر القمادرة عممى منافسمة األصمناف

من خالل النقاش الجماعي مع المزارعين فيما يتعمق

المسم ممتوردة المتم مموفرة فم ممي األس م مواق المحميم ممة .كمم مما أكم ممد

باألمطار والسيول المتدفقة من األودية أفاد المزارعون

المزارعم مون عم ممى رغب ممتيم ف ممي إدخ ممال أص ممناف جدي ممدة
محسممنة غيممر تقميديممة قممادرة عمممى المنافسممة فممي األسمواق
المحميممة والدوليممة .ويممرى الباحمث بممأن معظممم األصممناف

بأن ىطول األمطار أصبحت شحيحة جداً مقارنة

بالسابق واذا نزلت فيي في الغالب تأتي في غير
موسميا المعتاد .إضافة إلى أن جريان األودية التي

المحمية ذات إنتاجيمة وتسمويقية منخفممضة وانتشمار مثمل

كانت تأتي من جية الشرق كوادي كويع وغيرىا ,لم

ىذه األصناف ذات اإلنتاجية والنوعية المتدنية أثر في

تعد كسابق عيدىا منذ  30عاماً .ويرجع المزارعون

صممفات ونوعيممة التمممور المنتج ممة وك ممذلك أضممعفت م ممن
منافستيا لمتمور المستوردة.
 -3اإلحتياجات المائية (مقننات الري)

غالبي ممة المم مزارعين ل مميس ل ممدييم وع ممي كبي ممر بالمقنن ممات

المائيممة ألشممجار النخيممل المنممزرع تحممت ظممروف السمميل
التيممامي الموصممى بيمما مممن قبممل الييئممة العامممة لمبحمموث
واإلرش م م مماد الز ارع م م ممي .حي م م ممث أف م م مماد المزارعم م م مون ب م م ممأنيم
ال يم م مدركون الكمي م ممة الفعمي م ممة الت م ممي تحتاجي م مما األش م ممجار

أسباب ذلك إلى انخفاض مستويات األمطار بشكل
عام عمى الجبال واليضاب التي تعد مصدر تمك
األودية ,كذلك تشييد الييئة العامة لتطوير تيامة
لمحواجز المائية األمر الذي قد يكون أدى إلى عدم

السماح بتدفق فائض األودية إلى مناطقيم ومزارعيم
كالسابق ,إضافة إلى ضعف تغذية المياه الجوفية في
المنطقة مما أثر سمباً في منسوبات المياه السطحية

والجوفية وجفاف وتصحر التربة وانتشار لمكثبان
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الرممية وقمة الغطاء النباتي والمراعي .ومن الشواىد

 6أمتار بين النخمة واألخرى وتعد تمك المسافة مخالفة

عمى ذلك أوضح أحد المزارعين "أنو كان يسقي

لمتوصيات اإلرشادية وىي بأن تكون المسافة المثالية

مزرعتو بفائض مياه الوادي التي كانت تأتي إلى

ما بين) (10-8أمتار ,ولمحصول عمى إنتاج جيد من

(الموبيا) والحبحب (البطيخ) واألعالف .وذكر بأن

مراعاة المسافات بين النخيل حتى تحصل كل نخمة

عمق البئر في مزرعتو لم يتجاوز ثالثة األمتار وكان

عمى احتياجاتيا من الماء والغذاء وأشعة الشمس وال

يقوم بضخ الماء الغزير المتوفر في البئر بوساطة

تتنافس عمييا ,كذلك عدم اإلفراط في الكثافة الزراعية

أدى إلى إستخدام مضخات المياه اآللية".

العديد من العمميات الزراعية .ىذا وقد بينت الدراسة

المنطقة ويزرع المحاصيل األخرى كالدخن والدجرة

متر مما
الثيران ,أما اليوم فعمق البئر وصل إلى  24اً

 -5مموحة المياه

أدى انخفاض وقمة مستويات مياه اآلبار السطحية
عمى نوعية وجودة مياه الري ,حيث إن أغمبية

المزارعين بنسبة  %90.8يشكون من ارتفاع نسبة
المموحة في مياه الري .وبالرغم من تحمل شجرة

النخمة الواحدة فان أحد الشروط الضرورية لذلك ىو

يسيل من إدخال الميكنة الزراعية وتسييل إجراء
أن ىذه الكثافة أى المسافة بين النخيل تعد صمغيرة
وأقمل ممن المعمدالت المطموبة في كثير من بساتين
المستيدفين قيد البحث وذلك لعدم وعى المزارعين
بذلك واعتقادىم بأن تكثيف األشجار عممى المساحة
ال
الزراعية يؤدي إلى زيادة اإلنتاج مع أن ىناك مث ً

النخيل لمستويات عالية من المموحة فإن ارتفاع نسبة

تراثياً يتم ترديده في المنطقة يقول "باعد أختي عني

سمباً عمى معدالت اإلنتاجية .حيث ظيرت مشكمة

تحظى بإنتاجية جيدة.

المموحة بشكل كبير في المياه يظل عامالً ينعكس
المموحة بشكل كبير في المنطقة القريبة من شاطخ

وخذ ثمرتها مني" أي إغرس بمسافات متباعدة لكي

 -7انخفاض اإل نتاجية

البحر نتيجة لتداخل مياه البحر مع مياه اآلبار

يعد إنتاجية النخمة من التمور في المنطقة منخفض

السطحية مقارنة بالقرى البعيدة عنو نسبياً .إضافة إلى

جداً مقارنة بإنتاجية النخيل في الدول المجاورة حيث

أن استنزاف مياه اآلبار السطحية لتمبية التوسع في

إن متوسط إنتاج النخمة حسب ما توصمت إليو

المساحات الزراعية واستخدام أساليب تقميدية في الري

الدراسة يصل إلى  30كجم وىذا يعد منخفضاً جداً

األسموب  %100وىم إجمالي عينة المستيدفين قيد

حيث يصل إنتاج النخمة إلى  120كجم .يعود

البحث مما أثر في المخزون من تمك المياه .وعموماً

انخفاض اإلنتاجية إلى عوامل عديدة ومتداخمة لعل

مثل الري بالغمر حيث بمغت نسبة من يستخدمون ىذا

يمكن القول بأن ندرة األمطار و شحة المياه الصالحة

مقارنة بإنتاجية النخيل في المممكة العربية السعودية

أبرزىا طبيعة وتدني مواصفات األصناف التقميدية

لمزراعة وتممح التربة أىم معوقات التوسع في زراعة

المنزرعة في المنطقة ,تممح المياه والتربة ,عدم تسميد

 -6الكثافة الزراعية

اتباع األساليب التقميدية زراعة وخدمة النخيل .وىذا

محاصيل أخرى غير النخيل في المنطقة.

التربة سواء بأسمدة عضوية أو كيميايئة إضافة إلى

توصمت الدراسة إلى أن أكثر من  % 81من

يتوافق مع الدراسات [ ]7,6حيث أكدت ىذه الدراسات

المزارعين المستيدفين يغرسون أشجار النخيل بمسافة

بأن اتباع األساليب التقميدية في إدارة مزارع النخيل
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ىي من أىم العوامل المسؤولة عن تدني اإلنتاجية في

حيث إن أغمب المزارعين يقومون بزراعة أعداد قميمة

جميورية السودان .

في مزارعيم من فحول النخل مما يضطرىم إلى

 -8عدم توفر المقاح في أوقات طموع األغاريض

تعويض النقص عن طريق عممية الشراء من األسواق

األنثوية

تعممد عمميممة التمقمميح إحممدى العمميممات الحيويممة والتممي تعممد
مممن أىممم عمميممات خدمممة النخمممة .حيممث يعممد التمقمميح مممن
العمميممات الحيويممة فممي م ارحممل إنتمماج نخيممل التمممر ,والتممي

ت ممؤثر فم ممي نمم ممو وتطم ممور الثمم ممار ,وكم ممذلك عمم ممى خ م مواص
الثمار ,والمحصول ,وعمى االنتظام السنوي لمحمل [.]5
كما أن عممية تمقيح أزىار النخيل تحتاج إلى خبرات
ومعارف في طريقة إجرائيا وذلك ألىميتيا في
الحصول عمى إنتاج اقتصادي مجد .من خالل نتائج
النقاش الجماعي أظير المزارعون بأن مشكمة عدم
توفر حبوب المقاح الكافية في موسم التمقيح ,يرجع
إلى وجود بعض اإلختالفات الموسمية في تفتح طموع
األغاريض المذكرة مع فترة تفتح األغاريض المؤنثة.

وىذا يزيد من التكاليف اإلنتاجية إضافة إلى عدم
ضمان أن تكون تمك األغاريظ الذكرية المجموبة من

األسواق ذات مواصفات وجودة كافية مما ينعكس
سمباً في اإلنتاج كماً ونوعاً .من خالل البيانات
النوعية الناتجة عن النقاش الجماعي مع المزارعين

المستيدفين أتضح من الممكن بأن ىناك ثغرات
معرفية حول النسبة الكافية المطموب زراعتيا من
فحول النخل في المزرعة الواحدة ,وعدم االىتمام
بانتخاب وتقويم وتصنيف واكثار الفحول التي أثبتت

جودتيا ,كما بينت الدراسة وجود ثغرات معرفية
وميارية أخرى تمحورت حول عدم معرفة المستيدفين

قيد البحث بالطرائق السميمة لعممية تجفيف وتخزين
حبوب المقاح إلستخداميا في أوقات عدم توفرىا.

حيث تصبح أعداد كبيرة من النخيل وخصوصاً

 -9معامالت ما بعد الحصاد

أغاريضيا بعد وقد يحدث العكس كذلك في بعض

المزارعين المستيدفين يقومون بإجراء عممية التدريج

األصناف المبكرة قابمة لمتقميح بينما الذكور لم تنضج

المواسم .برزت ىذه المشكمة كإحدى المشاكل المؤثرة

في إنتاجية النخمة حيث إن عدم تمكن المزارع من

من خالل نتائج الدراسة تبين بأن  % 95.5من

والفرز والتظيف لمتمور %100,يقومون بإجراء عممية
التعبئة في عبوات محمية تقميدية %93.2 ,يقومون

إجراء عممية التمقيح في وقتيا المناسب أدى إلى

بإجراء عممية التخزين

ضعف إنتاجية النخمة من التمور .إضافة إلى ذلك

لفترة تتراوح من  6-4أشير بغرض حفظ التمور

فأن إرتفاع أسعار األغاريض الذكرية المعروضة في
السوق المحمي يضاعف التكاليف اإلقتصادية إلجراء

مثل ىذه العممية الحيوية .كما توصمت الدراسة إلى
انخفاض نسبة زراعة أعداد الفحول في مزارع
المستيدفين قيد البحث مقارنة باالحتياج الفعمي لتمقيح
إناث النخل فقد اعتاد المزارعون تقميدياً بعدم إعطاء
األىمية الكبيرة لزراعة الفحول (الذكور) بالعدد

المناسب لعدد النخيل اإلناث في المزراعة الواحدة.

في غرف (مخازن) معتمة

وانتاج الدبس كذلك.

أمم مما فيمم مما يتعمم ممق بتبخيم ممر المخم ممازن لحفم ممظ التمم ممور مم ممن
اإلص م ممابات الحشم م مرية خ م ممالل عممي م ممة الخ م ممزن .توص م مممت
الد ارس م ممة إل م ممى أن أكث م ممر م م ممن  %73.8م م ممن المم م مزارعين

يقومممون بممإجراء عمميممة التبخيممر لممخممازن بطريقممة تقميديممة
معتمدين في ذلمك عممى معمارفيم الفطريمة المتو ارثمة حيمث
يستخدمون جمرات الفحم المضاف ليا قطع صمغيرة ممن
خشممب (القف مل) المتعممارف عميممو محميمماً ب مأنواع األشممجار
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الحراجيممة المسممتخدم أخشممابيا فممي سممقف غممرف المنممازل
المبني م ممة م م ممن الط م ممين والي م مماجور .حي م ممث ت م ممؤدي األدخن م ممة
المتصمماعدة مممن عمميممة التبخيممر إلممى عممدم إصممابة التمممور

بحش مرات المخممازن  ,إال أنممو لمموحظ بأنممو إذا طالممت فت مرة
التخ م مزين لمتمم ممور ألكثم ممر مم ممن عم ممام قم ممد تصم مماب التمم ممور
المخزنة بالسوس عمى الرغم من إجراء تمك العممية.

ثالثاً :التحديات والمعوقات االقتصادية واالجتماعية

في ىذا الجزء من الدراسة سنتناول أىم المشاكل

والمعوقات اإلقتصادية واإلجتماعية حسب وجية نظر

المستيدفين قيد البحث حيث أظيرت نتائج الدراسة

ما يمي:

 -1ارتفاع تكاليف اإل نتاج

توصمت الدراسة إلى أن  %100ممن المستيدفين قيد

البحث في المنطقة يعانون من مشاكل ارتفاع تكاليف

اإلنتاج وتشمل ىذه التكاليف المدخالت الزراعية

وخصوصاً األسمدة والمبيدات والوقود والمحروقات,

وقطع غيار مضخات ومكائن الري ,إضافة إلى

ارتفاع أجور العمالة المتخصصة وأجور المواصالت

عمي حسن عبيد خميل

يأتي عمى قائمة تمك األسباب وجود ما أسموه بالفوائد
الربوية ,الروتين اإلداري وبيروقراطية اإلجراءات

وتعقيدىا ,إضافة إلى تفشي المحسوبية وسوء اإلدارة

وغياب الشفافية لدى العاممين في بنوك التسميف.
 -3نقص العمالة وقمة خبرتها

برزت مشكمة قمة خبرة العمال كنتيجة ليجرة العمال
المحترفين إلى دول الجوار نتيجة لظروف األزمات

السياسية واإلقتصادية التي تمر بيا البمد ,مما ترتب
عميو التعويض عنيم بعمالة قميمة الخبرة غير مدربة
خصوصاً في العمميات الزراعية التي تحتاج لميارات

وخبرات خاصة بعمميات التشويك ,التكريب والتمقيح

والتعديل وجني المحصول .كما تعد ىذه المشكمة أحد
األسباب غير المباشرة النخفاض اإلنتاجية الز ارعية

وذلك النعكاسيا بشكل سمبي عمى أداء العمالة
المستأجرة التي تقوم بعمميات خدمة النخيل ,كما يشير
أحد المزارعين إلى ىذه المشكمة بقولو " :قمة خبرة

العمالة وكذلك ارتفاع األجور فاقمت من المشكمة
حيث ارتفعت تكمفة أجر العامل الواحد  %200مقارنة

والتنقل بما انعكس ذلك سمبا عمى االنتاج واإلنتاجية

باألعوام السابقة أنعكس سمباً عمى تكاليف اإلنتاج

 -2ضعف وغياب الدعم الحكومي

إعادة العممية من (  )3-4مرات في الموسم الواحد

في المزارع المستيدفة في المنطقة.

أشار غالبية المزارعين بغياب الدعم الحكومي وقد

ذكر المزارعون بأن غياب ذلك الدعم يتمثل في عدم
دعم الحكومة لممشتقات النفطية ويأتي عمى رأسيا

والعائد فمثالً خالل عممية التمقيح يتطمب تمقيح النخمة

وذلك ألن الطموع األنثوية ال تكون جميعيا جاىزة
لمتمقيح دفعة واحدة بل إن تشقق أغاريض الطموع
األنثوية يكون تدريجيا ولفترة تقدر بين  3-2أسابيع,

مادة وقود الديزل الذي تعمل بو محركات ضخ المياه

مما يحتاج إلى عمالة تقوم بمتابعة التمقيح لعدة مرات,

األخرى مثل األسمدة والمبيدات الكيماوية ,واألصناف

وىذا يزيد من كمفة اإلنتاج".

من اآلبار ,عدم دعم المزارعين بالمدخالت الزراعية
النسيجية المحسنة ,إضافة إلى غياب الدعم المالي

ىذا باإلضافة إلى عمميات الخدمة األخرى لمنخمة
وىي نفس النتائج التي توصمت إلييا دراسة عن واقع

المتمثل في القروض البيضاء غير المرتبطة بفوائد

النخيل في العراق حيت وجدت الباحثة [ ]8بأن قمة

األغمبية العظمى من المزارعين عدم لجوئيم لبنوك

اسعارىا أحد أىم المشاكل التي تواجو مزارعي النخيل

البنوك ومؤسسات التسميف الزراعي ,حيث أرجع

التسميف الزراعي في طمب القروض إلى عدة أسباب
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 -4المشاكل التسويقية
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الزراعيممة متعممددة األغ مراض الوحيممدة فممي المنطقممة .يبممرر

يممتم تسممويق التمممور فممي المنطقممة بطممرق تقميديممة بدائيممة

المزارع م ممون ذل م ممك ب م ممأنيم ل م ممم يممسم م موا لتم م ممك الجمعي م ممة أي

التمممور الطازجممة فممي سممالل مصممنوعة مممن سمميقان نبممات

تقم م ممدم أي تسم م ممييالت فيمم م مما يتعمم م ممق بتم م مموفير المم م ممدخالت

تزيمد ممن تعمرض التممور لمفقممد والتممف ,حيمث يمتم تعبئممة
الخيزران (البامبو) وأما التمور الجافة فيتم تعبئتيما عمن

طريمق الكممبس فممي عبموات مصممنوعة مممن سممعف النخيممل
أو في أكياس السكر البالستيكية الفارغة .كمما أظيمرت

النتممائج أن أىممم المشممكالت التممي تواجممو مزارعممي النخيممل

إسمميامات خدميممة فممي مجممال ز ارعممة النخيممل كممما أنيمما لممم
الزراعي ممة أو خم مدمات تس ممويقية أخ ممرى .خمص ممت الد ارس ممة
إلممى ضممرورة تفعيممل أثممر الجمعيممة الزراعيممة مممع التركيممز

بشكل أكبر عمى نخيمل التممر وخدماتمو وتسمويق منتجاتمو
بص ممفتو المحص ممول األوس ممع انتش مما ار ف ممي المنطق ممة حي ممث

ىم ممو انخفم مماض أسم ممعار التمم ممر فم ممي األس م مواق المحميم ممة,

يمث ممل الركيم مزة األساس ممية ف ممي التركيب ممة المحص ممولية ول ممذا

توصل البحث إلى أن المشكمة التسويقية تعد إحدى

التوصيات:

حيث أشار أغمبيتيم بأن عممية التسويق لممحصول

والمعوقات التي تواجو مزارعي النخيل بمنطقة وادي

المحمية لإلنتاج في ظل المنافسة المحمومة من قبل

بالحمول اآلتية:

وضعف أثر اإلرشاد الزراعي في اإلرشاد التسويقي.

أىم المشاكل التي تواجو المزارعين في منطقة الدراسة.

تواجييا عقبات عدة منيا عدم استيعاب األسواق
التمور المستوردة من دول الجوار وخصوصا المممكة

يجب أن يحظى بالرعاية الكاممة.

عمى ضوء ما ورد من عرض مستفيض لممشكالت

الجاح – محافظة الحديدة ,فإن الباحث يوصي

 -1إنشاء إدارة زراعية خاصة بالنخيل تنضوي تحت

العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة .حيث

مظمة الييئة العامة لتطوير تيامة تشرف عمى كل

من التمور ومنح المزارعين المحميين فرصة لتسويق

الحد من المشاكل والمعوقات التي تقف حجرة عثرة

شدد المزارعون عمى ضرورة تقنين االستيراد األجنبي
تمورىم محمياً وىذا أقل دعم باإلمكان أن تقدمو الدولة

ما يختص بزراعة النخيل وانتاج التمور وتعمل عمى
أمام تطوير وتحسين زراعة النخيل في المحافظة.

لممزارع اليمني .كما أن إنخفاض العائد مقارنة

 -2ض م م م م م ممرورة أن تي م م م م م ممتم و ازرة الز ارع م م م م م ممة بوض م م م م م ممع

الداخمي والخارجي لمتمور ىي األخرى أحد العقبات

المحسم ممنة مم ممن خم ممالل الجيم ممات ذات العالقم ممة وضم مممان

بالتكاليف وتدني أسعار البيع ومحدودية التسويق
التي تواجو العممية التسويقية .أضف إلى ذلك ضعف

وتدني إجراءات ومعامالت ما بعد الحصاد كالتجفيف
والتعبئة والتخزين واتباع وسائل بدائية في تحقيق ذلك.
كما أن عدم توفر معمومات تسويقية تساعد المزارعين
عمى تسويق تمورىم ,باإلضافة إلى عدم وجود جياز

تسويقي متخصص تضاعف من حدة المشكمة.

 -5محدودية أنشطة الجمعية التعاونية

توصمت الدراسة إلى أن أكثمر ممن  %65ممن الممزارعين
المسم م ممتيدفين بالمنطقم م ممة ال ينتمم م ممون لعضم م مموية الجمعيم م ممة

إسم ممتراتيجيات لتم مموفير األسم مممدة والمبي م ممدات واألصم ممناف
توزيعيا عمي المزارعين بعدالة وبأسعار مدعومة.

 -3تفعيم م ممل أثم م ممر المركم م ممز اإلرشم م ممادي الز ارعم م ممي فم م ممي
المنطقم ممة وذلم ممك مم ممن خم ممالل تم مموفير الكم ممادر اإلرشم ممادي
المؤىممل والمممدرب والمتخصممص الممذي يممممك القممدرة عمممى

المتابعممة المسممتمرة لمم مزارعين ونقممل مسممتجدات البحمموث

العممية الزراعية في مجال بحوث النخيل.

 -4العمل عمي حل مشاكل الري لدى المزارعين من
خالل دراسة اإلحتياجات الفعمية ألشجار النخيل في

المنطقة ومقارنة طرائق الري المختمفة لتحديد الطريقة
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المناسبة واألكثر كفاية وكذلك مشاكل اآلفات

واألمراض المرتبطة بمحصول التمور من خالل تبني

عمي حسن عبيد خميل

لتمك األصناف وتشييد معمل لزراعة األنسجة في
المحافظة إلنتاج فسائل من األصناف التجارية الجيدة

الييئة العامة لمبحوث واإلرشاد الزراعي لبرنامج بحثي

والقابمة لمزراعة تحت ظروف المنطقة.

الفنية الزراعية التي تواجو المزارعين في المنطقة.

عالية المواصفات الوراثية والجودة وذلك من خالل

متخصص في النخيل يسيم في حل تمك المشكالت
 -5تشجيع المزارعين عمى تبني منظومة الطاقة

 -9العمل عمى التوسع في زراعة أصناف جديدة
حث و ازرة الزراعة عمى توفير األصناف المناسبة

الشمسية في تشغيل مضخات الري لمتخفيف من

لمظروف البيئية ممثمة بمقاومة الجفاف والمموحة في

مع األخذ بعين االعتبار توعيتيم بمخاطر استنزاف

 -10تحسين معامالت ما بعد الحصاد من خالل

االعتماد عمى مشتقات الوقود والمحروقات (الديزل)
المياه الجوفية.

 -6توفير الكميات الالزمة من حبوب المقاح من

المنطقة.

توفير مجففات شمسية محسنة لتجفيف التمور  ,كذلك
توفير معامل تعبئة وتغميف التمور في محافظة

خالل وضع برنامج إرشادي يكسب المزارعين معارف

الحديدة وذلك لتحسين الكفاية التسويقية لممنتج المحمي

وكذلك طرائق التخزين المثمى لحبوب المقاح لالستفادة

لممنتج المستورد.

وميارات تتعمق بطرق انتخاب فحول النخل وزراعتو
منيا الحقاً.

من خالل تقديمو لممستيمك بشكل أفضل ومنافس

 -11تتشجيع إقامة معامل أىمية لتعبئة وتصنيع

 -7إدخال الميكنة الراعية بشكل تدريجي في

التمور وانتاج دبس التمر والمربى وادخاليا كمادة خام

المستقبل بيدف التغمب عمى مشكمة نقص األيدي

المستيمك باستخدام التمور كغذاء.

المنطقة لتشمل جميع العمميات الفنية الزراعية في

العاممة وارتفاع أجورىا.
-8

ضرورة وضع إستارتيجات لبرامج التحسين

في صناعة البسكويت والكيك والمعمول والخل وتوعية

 -12تط م مموير األسم م مواق المحمي م ممة ف م ممي من م مماطق إنت م مماج
التمور وتشييدىا بطرائق حديثة.

الوراثي في محاصيل النخيل تستيدف إجراء حصر

 -13إنشاء مركز بحثي زراعي يتبع الييئة العامة

محافظة الحديدة من حيث صفاتيا وأنواعيا وانتاجيا

تيامة .ومركز آخر لمدراسات البحثية والتعميم والتدريب

وتقويم شامل لجميع األصناف المنزرعة حالياً في
ومقدرتيا عمى المنافسة التسويقية وقابمية إنتاجيا
لمتصنيع ,وذلك من خالل القيام بإنشاء محمية وراثية
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Identifying Challenges Facing Expanding Date Palm Cultivation and Dates
Production in Tihama, Yemen – Obstacles and Soloution
Ali Hassan Obeid Khalil
Abstract
This study carried out at Tihama region of Yemen in 2016. The purposes of the study was to identify the
main challenges facing the date palm cultivation and dates production as perceived by farmers. The study
utilized descriptive research approach in order to fulfil its objectives. Forty four date palm farmers were
randomly selected from Wadi Al-Jah, Hodeida governorate and administrative questionnaire was used
through personal interview. Obstacles and challenges for expanding date palm and increasing dates
production facing the farmers in the region were demonstrated and discussed. Recommendations and
solutions were strongly suggested to improve the agricultural systems and agricultural inputs for
expanding date palm cultivation and increasing dates production in the region.
Keywords: date palm, dates, obstacles, solutions, Jah valley, Tihama.
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